







The trend in the system of international schools in South Korea  
and its implications for Japan 




In Japan, there is no clear legal provision for international schools, but some international schools 
have been accredited as miscellaneous schools (a category defined by the School Education law) by 
prefectural governors. 
The international schools that have been established as miscellaneous schools are not recognized 
as schools defined by Article 1 of the School Education Act (i.e. Article 1 schools). Therefore, even 
for school age children with Japanese nationality who graduate from such international schools at 
the lower secondary level, attendance at such schools is not recognized as fulfillment of compulsory 
school attendance and they are not eligible for entry into Japanese upper secondary schools. 
In South Korea, since 1999, there has been a series of amendments to related laws, actively pro-
moting domestic international schools in the education system, and moving towards granting them a 
status equivalent to mainstream schools (equivalent to Article 1 schools in Japan). 
The current international school system includes the following main points: 
・ International schools are encouraged to obtain permission to set up miscellaneous schools under 
the Elementary and Secondary Education Law of Korea. 
・ Pupils of Korean nationality who have lived abroad for more than three years should be granted 
admission to international schools. Attendance at international schools at the compulsory edu-
cation stage should be treated as fulfillment of compulsory school attendance.  
・ Those international schools where teachers with a Korean teaching qualification teach the Ko-
rean language and social studies for a prescribed amount of time should be granted recognition 
of academic qualifications equivalent to such levels as elementary and lower secondary, upon 
application by the school. 
It can be said that such a system design considers the balance between the two roles that school 
education has: the role of safeguarding rights, and the role of national and social integration. How-
ever, it is interesting that when viewing the actual process of policy formation, a kind of twist, which 
cannot be captured in a simple overview, arose, where the government prioritizes national integra-
tion while citizen’s action groups emphasize education rights for minorities. 
The trends in the Korean system relating to foreign residents have rich implications for policy in 
reviewing the legal framework for international schools in Japan in future. 
  
























を受けた学校が、1999 年時点で 3 校あった 4)。 
 

























⑶ 2001年 初・中等教育法改正 





れた（同条第 1 項） 
また、外国人学校は、幼稚園、初等学校、中学校、高等学校の課程を統合して運営できるものと
された（同条第 2 項）。 
外国人学校の設立基準、教育課程、修業年限、学歴認定等に関し必要な事項は、大統領令で定め
るものとされ（同条第 3 項）、「外国人学校の設立運営に関する規程」の案文が公示されたものの、
教職員団体及び市民団体が、韓国籍の生徒の入学資格の緩和（外国居住要件を 5 年から 3 年に短縮）
について、階層差を生じるものとして反対の立場を取ったため、その施行は保留された 5)。 
 









⑸ 2009年 大統領令 





（同令第 5 条）。 
 入学資格については、99 年指針では、外国人、二重国籍の韓国人、5 年以上外国に居住していた
韓国人が対象であったが、09 年大統領令では、外国人及び 3 年以上外国に居住していた韓国人（二
































め、外国居住 3 年以上という基準については、各学校に対し厳格な適用を求めている。 
  
 また、韓国人児童生徒の入学許可や韓国政府による学歴認定について、韓国における外国人学校











































議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができるとされている（昭和 59 年 12 月 6 日「文









































籍取得の条件としている（第 312 条）。 




































































































































2）平成 24 年度学校基本調査によると、各種学校のうち「外国人学校」は、127 校設置されている。 
3）教育部「外国人学校制度改善計画」（1999）より。なお、教育部は 2001 年に「教育人的資源部」に、2008 年に
「教育科学技術部」にそれぞれ改称されたが、2013 年には再び「教育部」に改称された。 
4）ソウル外国人学校、ソウル日本人学校、ソウル国際学校の 3 校。 
5）国際カリキュラム研究会「諸外国における外国人学校の位置づけ等に関する調査研究」（2004）。 
6）韓国の教育科学技術部の担当者によると、外国居住経験を 5 年から 3 年に短縮したのは、駐在員の場合外国居
















11 月 27 日）。 
13）坂田仰、前掲。 
14）国際カリキュラム研究会、前掲。 




（受理日：平成 26 年 3 月 24 日） 
